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On the Innervation of the Blood Vessels of 
the Hind Limb. 
I. Histological Studies. 
Ry 
Dr. H. Tauchi. 
(From the Orthop江edicClinic (Director: Prof. H. Ito.) the F.icnltr of Medicine, 
Kyoto Imperial University. 〕
後
In the previous report we had presented the results of our anatomical studies in the 
rabbits which led us to conclude that the chief arteries and veins of the hind limb 
are innervated segmentally only by the fibers travelling in the peripheral spinal nerves, 
that they do not receive any fibers directly from the ganglionatecl cord or any that 
are continuous with the aortic plexus, anll that there are no fib巴rslocated oロ the
vascular wall that are continuous from the proximal segments of the vessel to the 
distal. 
In the p陀sentpaper ¥l'e have described the findings obtained仕omhistological studies 
on the innervation of the main blood vessels of the rabbit’s hind limb; namely, artedae 
and v.enae saphenae mag-nae, femoris, popliteae, tibiales anteriores, and peroneae, 
chie日yby means of supravital staining with methylene blue. 
The summary of these findings follows : 
1 ) ;¥I the nerve自bers,both myelinated and non-myelinated, segmentally distributed 
to the above named blood vessels are carried by the spinal nerves. These fibers 
form coarse peri＼’ascular plexuses from ¥l'hich the final distribution to the various 
coats of the vascular wall is effected. 
2) These fibers may be divided into two classes according to the final distribution. 
The 自rstof these terminate in the superficial layers of the adventitia, and the second 
extend into the deeper or inner layer,;. The former are inrnriably rnyelinatecl and 
construct one or tl'O la¥'ers of nerve-netョinthe external l aH~r5 of the a<h'entita and 
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terminate there in separate globules. These net~ have no relation whate、εrwith the 
net in the deeper layers. The latter ;tre mainly non-myelinated but contain also a 
considerable number of rnyelinated fibers, and together construct a net, the meshes 
of which become finer and finer as the deep巴rlayers are reached. This net is 
distiibutecl continuously in al directions throughout the adventitia and the media and 
自en<lsout numerous short and very自nefree endings with a slightly enlarged tips in 
the deeper layers of the乱dventitiaand the entire thickness of the medi且．
3) Structurally加ththe myelinated and non-myelinated日hersassume two forms. 
The日rstof these are rather fine and wavelike in appearance, while the second are 
relatively coarse and zigzag like flぉhesof lightning. 
-t) Al each point of bifurcation of the fiber bundles and indil'idual 自hersthat 
penetrate deeply there is fr・equentlynoted a nodular enlargement of 1・ariousshapes 
such as t1fangular, rectangular, fusiform, slel乱te,'1r some other shapes that closely 
resemble ~-ang-lion cells but not containin!l nucleus. υ 
5) The n巴rvefibers that course continuously alon只 theentire length of the hlot>d 
vessel are ne1・er found either in the peri1・ascular connecti1・e tissue or in the γascular 
wall ibelf. 
而） The innervation of smaler arte1 ie只 i,;the s:.nne in the general scheme as in the 
l江rgerarter i引. the di町erencebeing th;1l in lhe smaller ones the thickness of the 
nerve net i., reduced. 
7) ln tl】ewall of the吋 in乱 smallernun 
an《lti】emanner of their《listril】utinni当 ide『】tical、iththat i『1ti】earterial ＇、・al. The 
nets formed liy these fibers are also1 thinner than in the wall of the arteries. 
8) One or more non-myelinated fiber只乳realsoわun<lalong the capillaries with 










日夜）＝， ）：；.々 異レノレ紳経綱7形成シテ分布終止ス。 ：） 深層＝分布セノL手｛髄及1取締紳経繊維＝，各干i守細
キ波状／ モノト，精太キ電光形ノモノトノご種ア 90 4）是等 Ij血管縫ハ総テ末柏、脊髄紳終ヨ 9lfr節
的＝神終ノ：分布ヲ受クノLモノ＝シテ，血管墜／周漫エモ亦壁内＝モ終始連繍継走スル瀞終繊維ノ、全然
同内． i圭肢血管壁／紳極分布ユ就テ ;J!Jl 
存在セズ。
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計・リ難ク ， 叉嘗へ解剖1］~的ニ末柏脊髄i1i1!1変ii ノ ：分校以外ニ胤管壁ニ漣績滑走ス Jレ剃：経校テ訟
j得ダリシ トスJレモ， LericheJ所謂，縦走神経繊維ハ繊細ナル1ir!1経繊維トシア或ハ叉連
続セ Jレi1rp粧長トシテ，血管周囲結締織中又ハ血性：壁内テ走行セ Jパ’モ計リ難シ。自jチ解台I]


















示r!1経繊維ノ染色、法ト シ テハ種々ノ俊秀ナ ル方法ア Jレモ，血管1\illl経 ノ ：虫fl キ密ニアクユ ）~)i 
向ニ錯一雅走行シ， H無数ノ分岐吻合テ有スJ＂繊細ナ J"i1!1経繊維テ訣）＂コトナ ク追求シ，以
5-·1i~1経繊維ノ走行ノ径路並ニ分布ノ AA態テ知リ，→目縦走榊粧繊維ノ；有無デモ決定セントス
Jレー ハ，f毘令連続切片ニ嫁Jレト雌モ薄切標本ニテハ不可能ニシテ，是非トモ標本テ薄切スル
コトナ ク綿閥テ一回ノモトニ見得Jレ方法ニ様ラ ;f）じ百Jカラス’。此目的ニ向ヒテハ Lメチ レ






JレRinger-Lael；、e氏液ユテ後放ノ血管内ノ血液ヲ全部洗ヒ流シダ ノレ後，同ジク大動脈ヨ~ 38°C / 0.02 
% /Lメチレンプラウ守 Ringer-Lael、e氏液ヲ適度ニ注入シタノレ後， 通常ナノレ時期ヲ計リテ可検部位ノ
血管壁ヲ露出シ暫夕空気ニ燭レシメ，最モヨク染出シ来Yレ時期ヲ撰ビテ血管ヲ切H取 日鏡検シ，染色
頁好ナノし時ノ、直＝固定液中＝投入国定セリ。若シ時期翁早キ＝過ギ染色不充分ナル時へ 紗ヲ張y?I 







固定法。第1ful報告＝記載セル ト同線＝固定的 Lf yセPン’＝包明l鏡検セリ。
(2) Lロシガリツトワイス， (Rongalitweis）超生檀染色溶
り.02%ノLメチkンプラウ寸生理的食盤水溶液晶0.04%ノ割合＝.Lロンガりツト寸ヲカ日ヘタシク加温ス。
少時／後L メチレ ン プラウ寸／青色調 ノ 脱色スノレヲ待チ，減過スレパ~p チL ロンガり ツ ト ワ イス，，生理
的食酪水溶液ヲ得。同液7il8°C ＝－混メ Lメチレンプラウ1越生骨量染色ト同様ノ操作品ヨり染色ヲ行へ
リ。


















猶余等ノ j也生樫染色標本ニ於テ 11i~坊主網ナリト シ テ認メ 7 ；レモ ノ ハ，紳経以外ノ i網欣物ニ
非ずJレヤニ就キ附言セン。
1) 弾力繊維網ニ非ずJレヤ。





セズ。然レド毛第1ニ余等ノ認 メタJレ紳経網ト内皮細胞トハ各共存在部位テ異ニ シ，B11i 
者ハ~·i:鴨的ニm：塾セ Jレニ反 シ，後者ハ翠ニ一平面｛ニ存在スル ノ i ナ リ 。 次ニ余苛＝ ノ 超生鰐
染色標本ニ於ア ハ，帥粧繊維ノ；段モヨ ク j染出ス ）~時期ニ ア リテハ，｜句皮市Ill胞ハ」〈ダ少 シモ染
色セラレ居ラ スー， 従テ勿論内皮細胞ノ ；境界テ認ム ）~事ナ シn 若シ1毘リニ余等 ノ 認メタル網
月；）（物ガ内皮細胞ニ囚 ）~ モノナリトセ バ，内皮細胞ノ；境界ハ細胞ノ死後染色ノ結果現出セラ
Jレルモ ノナJレテ以テ，染色時間ノ延長ト共ニ益著明ニ且多数現Jレ可キ現ナリ。然Jレニ事責
ハ是ニ反 シ，内皮細胞ノヨク染色セラJレル時期ニハ， 其網－！｛）＼物 ハ自然ニ消失シテ最早認ム
ルテ得ずJレニ至Jレ。叉試ニ染色標本ノ 血管内膜テ掻~シ，内皮細胞テ除去スルモ，利1鰹網
ノ iV；態ニ鑓化 テ来タス事ナシ。是等 ノ ；事貫ニ基キ此網~）：物ハ内皮細胞トハfnJ等 ノ 開係テモ
.+fセサゴJレア知リ得可シ。
3! 結締織トノ識別。
L ；＜ チレンプラヲつ超生酷染色ニ於 アハ一般ニ神経繊維ノ、先 ゾ最初ニ染色シ，紳経以外ノ
組織ハ夫ヨリそ柏渥レア染色 L始メ，各共染色ノ時期テ異ニ ス。是レLメチ レンプラウ寸／
撰揮性ニ囚Jレ所ナリ。従ツア優秀ナル標本ニ於テハ， 主 トシテ111粧繊維J t美麗ニ染色セ
ラレ，共他／組織ハ＇fhンド染色セ ラレグJレカ，僅ニ染色セラ Jレルニ過ギス。且叉耐1経繊維ハ






































田内． 後肢血管控Ij神終分布＝就テ 395 
I 股動脈，大Lサフヱナ寸動服，膝腸動服壁＝於ケ）＆，.所見
米有1j脊髄神経ヨリ断節的ニ血管：壁ニ向ヒテ準入シ来レJレ刺l粧校ハ．血管·：~w ノ附近ニ至ル















































ナル示rlt粧繊維テ多数分Ii伎セ JI>テ認ム。是寄ノ紳経機対tハ網限ノ中央部ニ向ヒア， 10-30/L 
ノ：甚グ矩距離ノ間走行シタル後，共尖端ハ｛ヴLニ膨大シ（!111.0-1.311内外）遊離ニ終日夕。
（第10闘参照）












形，凹レンス凋形，長六角形，紡錘形， 梨子駅，糸巻形， Jj~＿ ~＇形，共他種々／特有ナ Jレ形テ
間内 後肢血管酸／刺1経分布ユ就テ 百円7
皇スルモ ノニシテ，共中ーハ甚ダ大ナJレモノモアリ。其形！If（並ニ大サハ第2岡ニ示スガ如
ク，猶共他ー，三角形， :zox 1乃（7), 16x10(5), '..?3x8(3), 8xll(l-3), 50x30(8), 
25x58(-t-11), 58x33(5-10), 15x10U-5), 10x7(2-5）；星で形， 16X内（1-3),
10×10(1-'..?), 25X30(3-6), 13X30(5）； 矩形， 10×lfi(4), 7×10(1-2）；糸巻形，
15X:15(3), 11Xl4(1-3); 凹レンズ形， 16x50C8); 変形， 5×lOC:l); 梨子A形，






















網m~ ノ大サハ．外膜ノ淀居ノモ／ハ， 小＇ 30-60p；中等大， 60-100/l；大，100-2nop.,
外膜ノ深部ノモノへ小， 20-40/.l；中，」0-80p，大， 80ー 150/l。 外膜ノ最深部及中
映：ニ於ヲ Jレモノハ，小， 5-20μ ；中， 20-40/l，大＇ 40-60p；ニシテ，此部ニ於テハ，
10-30/l大ノモJ最多数テ占ム。






























Jレ所見ト同一ニシテ， l1iq1粧織維ハ甚夕、、重量Ii~ ニ分布シ， E外膜ノ比較的深部ニ於アモ多クノ










サハ前者ハ便 10-60μ （小， 10-2011, 中， ：！0-40μ，大， 40-tiOp）ーシア，後者ハタト脱
Ji芝居ニ於タルモノハ， 20-100μ; （小， 20-40p, 中， 40-tiOp，大， 60-lOOp); 
外膜深部ノモノハ， 10-60p; （小， 10-20p，中， 20-30μ，大， 30-60p); 中膜ニ




小動脈，例之横径 1001..t ノ；如キ動脈壁ニ於アハ，主ナ ｝~動脈ヨリ分岐ス Jレト同時ニ主ナ
Jレ1脈壁ニ随伴セJレ末桁脊髄1i!1経ノ分校ヨリ 1-3~λ ノ /J＼~I粧校（「111011 内外）テ受ク。是




gp チ主ナル~ijt経枝カ。途中互ニ吻合テ管 E ツ、動脈壁ノ Jli］違ニ沿ヒア縦走シ．夫ヨリ血管
壁ニ分｛JiスJ川市経小枝テ出セJレf!j¥ハ，第1回報告ニ記載セシ前腔自由同氏並ニ排骨動脈ニ於






























平面的ノミナラズ立髄的ニモ亦漣杭シ， E深部ニ至）~ ニ従ヒ次第ニ細11； トナノレ榊経網テ
形成シテ血管空ノ全長及全居＝迂 リテ分布ス。此深居＝分布ス ｝~ モノハ其敢極メア多数ニ
シテ，主トシテ無髄神経繊維ナル毛布髄神経繊維モ比較的多ク， 1-i髄~irj1鰹繊維・ハ外膜内一
於テタト膜深部ニ；ゼJレ迄ニ皆髄鞘テ失ヒテ無髄トナ Jレ。外膜ノ深部及中膜ニ於テハ示1粧網ヨ
























Frey, Jacques ハ血管E空J1irj1鰹網テ否定シ． Klein, Beale, Ljetnik, Fuhrer, Rlidingerハ
車ニ l居ノ紳粧網或ハi1rj粧叢7, Henocquc, Goniaew, :-.resterowsky, G~cheidlen, Jegorow, 
P. l¥lclichov, N. l¥Ielichov等ハ2居ノ 1ij1経網叉ハ紳粧叢テ， Lippmann,Arnold, Bremer, 
Ranvier, Joris, Glaser, Busch，三井氏等ハ3居ノ， Lapinsky ハ3乃至4唐ノ紳蛭網或ハ~il!I経叢
ラ認ムJレコトラ火々報告セリ。
叉是等ノ i1中経制叉ハ1戸j1経叢ノ存在スJレ部位ニ就テモ各共所見テ異ニスルモノニシテ，軍
ニ外膜ノミニ（Ljelnik,P. Melichov, N. Melichov, Stohr等）， 叉ハ中膜ノ i二（Hirsch,
Woollard，等）或ハ外脱及中膜ー（Lippmann,Henocque, Gscheidlen, Lapinsky等）叉外
脱，外膜及中膜間，中膜ニ（Arnold,Ranvier, Joris, Michailow, Busch，三井， Glaser等）
認メタル者等種々アリ。
叉外膜ニ於テモ詫深2居ノ刺1経網テ認メタル者（Lapinsky,P. Melichov, N. Melichov, 
Stahr) ト深部ニ軍ニ1屠ノ耐1j粧網テ見タル者（Henocque,Jegorow, Joris，）トアリ。
内膜ニハ嗣1経繊維テ記、j ス’ト云フ者（l¥Iichailow,Hirsch, Stahr, Busch等） ト認メタリ
ト云フ者（三井， Glaser等） トアリ。
殊ニ最近 Hirschハ外膜ニハ唯種々ノ大サノ i1rj1経繊維束テ見Jレノ iニシテ，血管壁ノ舟JI封
-1'亦外膜ニモ紳粧網ア認、ムノレコトナク．員ノ需1j経網ハ中膜ノ Eニ見出サJレJレモノナリ。
耐カモ此i1rj1粧荷や、輪Wi:筋ノ直上ニ占居シ，夫ヨリi楽部ニ於テハ如何ナJ川1irj経要素テモ認ム
）~ テ作ズ。共他鍍銀法，及Lメチレンプラク 1, Lロンガソツト， ワ4ス寸ニヨ Jレ超生腫染色
法ノ庭用品ヨリテモ，動脈壁ノ筋屠ニ於う Jレ所見ハ何レモ全ク陰性ナ h 是レ恐ラク耐rj1粧
原繊維ノ終末ハ銀テ還元シ，叉ハ生前rf.r ニ色素テ嬬取ス Jレ能力 ：テ般11~~ ス Jレニヨルモノナラ
















l、I云フ Woollard ノ；有髄紳鰹モ，亦 Busch J所謂遊離終末テイ＇Jスル／1ir[1粧モ共ニ余等ノ認

















猶 Klein,Beale, Goniaew, Nesterowskyノ報告ノ；如ク輩ニ1-2屠ア形成スルコトナク．
岡内． 後放血管墜ノ神経分布ニ就テ 403 
血管ニ壁ノ｝享薄ニヨリア是等ノfitfl粧網ノ厚サニ其差テ生スツレモノナリ。
殊ニ此紳経網ハ P.Melichov, N. Melichov, Sti.ihr等ノ如ク軍ニ外膜ノ tニ，或ハ叉












利1粧繊維ノ ；種類ι 血管壁ニ分布セ Jレホl•経繊維ニ有髄並ニ無髄ノ ijirl1経繊維テ認メタ Jレ者ハ
Lapinsky, Hirsch, Woollard, P. Melichov Sti.ihr, Busch，三井， Glaser等多数アルモ，神経
繊維ノ種別ニ閥シテ報告セルモノハ稀ニシテ，唯 Lapinョky,Leontowitsch，三井等教氏ノ
無髄神経繊維ノ；種類ニ就テ記載セルテ見Jレニ過ギズ。卸チ Lapinskyハ犬ノ後肢／血管壁




維テ認ムJレ事ア記載シ， Leontowitschハ蛙ノ血管壁ニ於クJレRemak氏繊維ニ A.B 2形
テ問別シ， A形ハ Arnold共他ノ記述セ Jレモノト全ク同一ニシテ，外膜紳粧網，中間nir[1
経網テ形成シ varik白ナリ。 B形ハ中聞神経網ト開係テ有シ，多数ニ分岐シ，少数（帥チ







404 日木外科 ＇Fi kijij 第九~第三波
）！，者テ未グ見ずJレモノノ：如シ。
分l岐部ノ膨大。紳経繊維ノ分l岐部ニ 三角形ノ小膨大ノ存在スル事ハ己ニ Hisノ注目ス


















(Botezat, Joris, Michailow, Busch ('!f.) トノ 2波ニ大別スルラ得。
余可ーノ所見ニ於テハ，外膜ノ表居ニ分布セJレ有髄i11j絞繊維ハ神経網テ形成シタル後，球
形／小膨隆ニ終止シ， 叉血管取ノi架居ニ分布セ Jレイf髄及無髄1irj1鰹繊維ハ皆連積セ Jレi1j絞
網テ形成シテ血管按ノ ：全居ニ分布シ，外脱深部並ニ中膜＝於テハ共部ニ寄在ス Jレ示＂＇粧網ヨ
リ多数ノ極メテ繊細ナ Jレ市｜略：I~~織ホft テ分岐シ，共分肢ハ網眼ノ rj~央部ニ向ヒテ甚グ短距離ノ
間走行 シ タ Jレ後，制メテ｛韮ニ膨大シテ遊離ニ終止ス。イ旦余守；ノ終末j伏態ハ血管＇r.~内 ニ於テ
i1rj1鰹網テ形成シタル後，最後ニ共終校設ニ分粒ガ遊離終末ニ終Jレト云フ Glaser写 ノ所見
トハ大イニ異Jレモノナリ。
余守；モ超生腫染色標本エ於テ深居ニ介布セ Jレl1ij1粧繊維エ遊離ノ終末テ主張ス Jレ人々 f虫n
ク球A，蔦ノ：集線；lk，双角欣等ノ終末類似ノモノテ泌メタル事アJレモ，是’雪；ハ常ニ一定千二
税ノ大サ及形j伏テイiスルモノ ニ非ズ，且優秀ナ）［，染色標本ニ於 テハ上記ノ ：如キ連続セル完
全ナ Jレiflj経網及夫ヨリ州プJレ剛微，短ノj、ナルウト;f:tトテ認ムJレノミ ニシテ， 斯Jレ多種多形／
間内 後肢血管壁／j神経分布ユ就テ 405 
遊・離ノ終;.fミニ類似セルガ如キモノハ全ク存在セザノレモノナリ。~~チ是等ハ虞ノ終末ニ非ズ
シテ全ク不完全ナJレ染色ノ結果ニlb¥Jレモ fナh
神経節細胞。 Arnolrlハ外膜ノ基礎市1曜叢内ニ，叉 Jorisハ plexusnerveux ganglionaire 
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